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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．　1
　　　The　oivitput　of　the　calculated　amplitLides　is　showit　in　List．　2．　IR
four　terms，　which　correspond　to　Top．　1　to　Top．　4．
　　　Let　us　write　the　explicit　forms　as　follows．
Top．　1
　　　　　　　　　　　　　・緬（ん2）γ・ε（P・）｛γ（誘聖前襟N｝γ畑・（P・），
List．　2　there　exist
（8）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　List．　2
FeynAii｝pList［Modei　T＞　｛PIN｝，　Generatloni　一一〉　True，　Generation2　一〉　［rrue，
〉　Generation3　一〉　［Crue，　ElectrongCoupUng　一〉　Tyue，　l」±ghtFHCoupling　一〉　Erxue，
S　9uarkM±xing　一＞　False，　UnitaryGauge　一＞　False，　ReraoveEraptyWops　一＞　Txue，
〉　ProcessNarae　b　V4F13S4F13，
〉　Process　　一＞
＞　｛｛Vi4］，　pl，　O｝，　｛F｛13j，　p2，　MN｝｝　一〉　｛｛＄｛4］，　kl，　MPI｝，　｛F［！3］，　k2，　MN｝｝］
〉　IFeynAmp［V4M3S4F13，　Tl，　Il，　Nl］｛一（〈EL　FPI　ep｛pl，　li2］　Integacal［］
〉　u｛k2，　MN］　．　gaU12］　．　（MN　＋　gs［一kl　＋　p2］〉　．　gs｛一kl］　．　ga｛5］　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　2
＞　u［p2，　tvlN］〉　／　（一MN　＋　〈kl　一　p　2＞　＞＞］，
＞　　　FeynAuip〔V4F13S4F13，　T2，　工1，　N2］〔一（〈EL　FPI　ep｛pl，　1i2］　Integncal【］
〉　u｛k2，　MN］　，　gs［一k！　＋　pl］　．　ga　l51　．　u［p2，　bvlN］　〈一kl｝Ui2］）　／
　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2
＞　〈一MPX　　｛一　〈kl　－　pl）　））］，
〉　FeynAmp｛V4F13S4F13，　T3，　X！，　N3）1一（｛EL　FPI　ep｛pl，　U2」　Xntegacal｛）
〉　u｛k2，　MN］　．　gs［一kl］　．　ga［5］　，　〈MN　＋　gs　Cpl　＋　p2］）　．　ga　Pi2］　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2
＞　u［p2，　MN］）　／　〈一一MN　＋　〈pl　＋　p2）　〉）1，
＞　　　FeynAmp｛V4F13S4F！3，　T4，　工1，　N4〕［工　…ヨL　FP工　ep［p1，　！i2〕　工ntegrcai　l】
〉　u［k2，　MN］　．　DiecacMatacix｛！12，　5］　．　u［p2，　MN］］］
where　u一ik2）　and　LeN（p　2）　are　the　nucleon　spiRors．　［rhe　Greek　｝et£er　s（p　i）　denotes　the　pho－
ten　poiarization　vector．
Top．　2
　　　　　　　　　　　　　　・緬嚥）農離γ・k，・7・k1・・（Pi）μ・（P・），　　（9）
Top．　3
　　　　　　　　　　　　　　・緬（k・）・r・　h・　7・｛γ（窟際毒襟N｝γ・ε（醐P・）・　（1・）
Top．　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ief“viv　一LLiv　（k｝2）　7’　“E（Pi）7’s　LL．nyg　（P2　）．　（11）
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　　　Equations　（8）　to　（ll）　are　the　FeynmaB　amplitudes　for　the　reaction．　AII　physics　ob－
servab！es　such　as　cross　sections　and　polarizations　are　calculable　with　these　amplitudes．
3．2　Radiative　Pion　Photeproductiofl　Reaction　7N　一〉　7TN
　　　The　second　example　is　rAi　一〉　7zN．　IR　Fig．　2，　we　show　the　obtained　Feynman　dia－
gyams．　Top．　1　to　Top．　i6　are　a！！　topologically　distinct　diagrams．　Similarly　to　the　first
example，　one　obtains　si，xteeR　Feynman　amplityides　which　correspond　to　Top．　1　to　Top．
16．　We　sklp　showing　the　explick　forms　in　this　note　since　it　is　ra£her　lengthy．　lnstead　we
refer　the　recent　ayticles　by　C．　Wolfe　et　al．（a」）（5）．　ln　Refs．　4　and　5，　the　physics　implications
have　beeR　explored　in　great　detail．
　　　IB　summary　we　have　constructed　a　model　of　the　hadronic　system　for　the　FeynArts．
Wkh　the　code　one　can　perform　symbolic　compii£ations　for　the　hadronic　system　on　the
Mathematica　program　on　computers．　We　have　examined　the　model　program　for　the
physics　applicatioRs．　Two　exaraples　have　been　studied　with　the　model：　the　pion　photo－
production　on　the　nucleon　and　its　yadiative　reactioB．　The　code　is　very　useful　and　is　es－
sen£ial　in　doing　£he　symbolic　manupilations　ef　the　FeyRman　ampli£iHides　for　the　hadronic
syste凱on　the∬eツn〆裏rts．
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